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分泌型免疫グロブリン A の腸内細菌への結合活性は 
高脂肪食の摂取により弱まる 
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Secretory immunoglobulin A (SIgA) is predominant antibody secreted into the gut relating to maintain gut 
homeostasis. In the present study, we focused on the SIgA coating of gut bacteria as a mucosal immune 
response affecting the gut bacteria following a high-fat diet (HFD). This study newly showed that the level 
of SIgA coating of gut bacteria was significantly decreased in HFD-fed mice than normal-fat diet 
(NFD)-fed mice. Furthermore, we found that the relative abundances of gut bacteria were significantly 
negatively or positively correlated with the level of SIgA coating of gut bacteria in NFD-fed and HFD-fed 
mice. Our observations suggest that a decrease in the level of SIgA coating of the gut bacteria through a 
































ている SIgA を PI により細菌核を染色した。染















便中 IgA 濃度の関係 
高脂肪食の摂取による SIgA 結合量が腸管内
に分泌された IgA 量に依存して減少している




































の 相 関 分 析 に よ り 検 討 し た と こ ろ 、
Clostridiaceae 、 Mogibacteriaceae 、
Turicibacteraceae、Bifidobacteriaceae の占有率
は SIgA 結 合 量 と有 意 な負 の相 関 を、
Desulfovibrionaceae の占有率および酢酸・酪酸
濃度は SIgA 結合量と有意な正の相関を示した














  6週目 35.8 ± 1.6   37.6 ± 0.7
  12週目 34.3 ± 1.5 41.9 ± 0.6
精巣周囲脂肪組織 （g）
  6週目 1.14 ± 0.06 1.37 ± 0.06
  12週目 0.55 ± 0.11 1.18 ± 0.03
腸間膜周囲脂肪組織 （g）
  6週目 0.60 ± 0.05 0.71 ± 0.04
  12週目 0.28 ± 0.03 0.58 ± 0.01
肝臓 （g）
  6週目 1.45 ± 0.05 1.61 ± 0.04
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通常脂肪食 高脂肪食 r P value
占有率  (% )
Firmicutes 69.98 ± 3.79 80.43 ± 2.54 -0.65 0.08
Clostridiaceae 0.49 ± 0.10 2.59 ± 0.58* -0.79 0.02¶
Lactobacillaceae 6.19 ± 1.13 1.81 ± 0.90* 0.62 0.1
Mogibacteriaceae 0.32 ± 0.12 0.97 ± 0.12* -0.78 0.02¶
Turicibacteraceae 6.26 ± 2.57 25.52 ± 2.68* -0.85 0.01¶
Bacteroidetes 15.15 ± 4.84 4.60 ± 2.38 0.59 0.12
S24-7 10.42 ± 3.57 1.43 ± 0.49* 0.65 0.08
Actinobacteria 5.45 ± 1.55 12.35 ± 0.97* -0.77 0.03¶ 
Bifidobacteriaceae 5.36 ± 1.57 12.24 ± 0.95* -0.77 0.03¶
Proteobacteria 7.60 ± 2.11 0.18 ± 0.08* 0.73 0.04¶
Desulfovibrionaceae 7.48 ± 2.15 0.14 ± 0.08* 0.72 0.04¶
SCFA (µmol/g)
Acetate 3.11 ± 0.78 1.81 ± 0.32 0.76 0.05¶
Propionate 0.40 ± 0.08 0.21 ± 0.01 0.68 0.09
Butyrate 0.40 ± 0.11 0.22 ± 0.01 0.78 0.04¶
SIgA結合量に対する
相関解析
1Results include only family level microbial taxa that were significantly different between diet groups.
Values are given as means ± SEMs, n=5 per group. *Different from NFD, P<0.05. ¶Significant correlation, P<0.05
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